
































Development of Apprehension-about-Makeup-Risk Scale and Examination of Scale Validity
板 垣 美 穂 諸 井 克 英＊
（Miho ITAGAKI） （Katsuhide MOROI）
Abstract : The purpose of the present study was to develop the scale to measure the apprehension felt in
making up among female adolescents. Items of the Perceived-Fashion-Risk Scale developed by Kouyama
& Takagi（1987）were revised for apprehension about makeup risk. The Apprehension-about-Makeup-Risk
Scale composed of 38 items were administered to female undergraduates（N＝253）. They also rated sev-
eral scales for examining scale validity. A series of principal component analyses（with promax rota-
tions）were executed. Apprehension for makeup risk was shown to consist of four components ; namely,
self-expression, quality and performance, deviance from makeup norms, and fashionability. Those compo-
nents were significantly correlated with makeup consciousness（Hiramatsu & Ushida, 2004）and exposure
to female fashion magazines（Moroi, Hanataka, & Odori, 2010）. The significance of research in apprehen-
sion about makeup risk was discussed.






































































（1 年生 216 名，2 年生 20 名，3 年生 14 名，4 年生 3
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②化粧リスク懸念尺度
項目水準の検討により不適であった 3 項目（≒1.5 ;











＜.40 : fa_a_9, fa_a_10, fa_b_2, fa_b_3, fa_b_10, fa_c_1,



































































































































































































































































［正準相関 p＝.001］ .41 .35
N＝253
Ⅲ軸 .34 p＝.072


































































































ステップワイズ法（投入基準 p＜ . 05；除去基準
p＞.10）





















































（2）データの統計的解析にあたって，IBM SPSS Statistics version
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Appendix 1 化粧リスク懸念尺度における残余項目
cos_ris_a_2 表情をつくりにくいのではないか。
cos_ris_a_3 化粧の仕方が難しいのではないか。
cos_ris_b_5 手持ちの服と組み合わせにくいのではないか。
cos_ris_b_6 自分の品位が損なわれるのではないか。
cos_ris_c_2 化粧した後で後悔するのではないか。
cos_ris_c_5 自分の地位や立場にふさわしくないのではないか。
cos_ris_d_2 化粧品のブランド名が知られていないのではないか。
cos_ris_d_4 肌触りが悪くなるのではないか。
cos_ris_d_6 同じ化粧を多くの人がしているのではないか。
cos_ris_d_8 手入れや取り扱いが，難しいのではないか。
cos_ris_e_3 化粧品の質が，悪いのではないか。
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